# التمهيد

* لم يكن الإمام الخمينيّ (قده) قائدًا وعالِمًا ومرجعًا وفيلسوفًا وعارفًا فحسب، بل كان، بالإضافة إلى ما ذُكِر كلّه، زوجًا وأبًا وجَدًّا، فهل كان شخصًا استثنائيًّا عظيمًا في حياته الأسريّة كما الحال في أبعاد حياته العلميّة والعمليّة الأخرى؟
* وهل كانت هناك أُسسٌ محدّدة أرساها الأب والزوج روح الله المقدَّس داخل أسرته، أم إنّ حياته الأسريّة كانت تشبه الجميع؟ ومع تعدّد أبعاد شخصيّته المباركة، وكلّ ذاك الجلال الذي يحتويه وجودُه المبارك، كيف كان يمارس دوره كأب وزوج؟ هل طغى بُعدٌ من أبعاد شخصيّته على آخر؟

# التمهيد

ونسأل أيضًا عن الحياة الأسريّة لقائد الأمّة ووليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه):

* ما هي أهمّ بذور التربية الأسريّة الصالحة التي غُرِسَت في شخصيّة سماحة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه)، لتثمر لاحقًا في مختلف مراحل حياته، فتصنع منه ثائرًا شجاعًا، ومبلِّغًا بصيرًا، ومرجعًا عالِمَا، وقائدًا حكيمًا؟
* وكيف مارسَت زوجة القائد (دام ظلّه) دورَها تجاهه؟
* وكيف كان القائد يمارس دورَه كزوجٍ وكأب؟
* وكيف كان الوضع المعيشيّ للسيّد القائد وأسرته الشريفة قبل الثورة؟ وهل تغيّر هذا الوضع بعد انتصار الثورة، وصيرورة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) قائدًا لهذه الأمة؟